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Abstract:This paper focuses on the low fertility of Sapporo and considers its demographic features,
socioeconomic backgrounds and possibilities of policy intervention to this problem.
The important findings are as follows.
1)The Total Fertility Rates(TFR)in Sapporo shows almost same trend with total Japan since 1974,
but the gap to national standard is growing parallel with Tokyo to more than－20%. Factor analysis
 
of TFR indicates the low marital fertility and the low proportion of married women cause this lower
 
fertility level. It’s unique among the government-designated major cities both factors have almost
 
same weight and the catch-up effect realizing postponed marriage and birth by an advanced age does
 
not work.
2)The computer simulations combined with time series regression analysis could successfully repro-
duce the fertility decline from 1965 to 2000 by using multiples from only two factors of males, the
 
proportion of high school graduates and that of the industry sector labor force.
3)As other possible factors,the high proportion of divorced women,the imbalanced sex-age specific
 
migration rates and the high level of abortion rate are examined. The impact of abortion on fertility
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 is not negligible,according to model calculation with the abortion rate in national average,Sapporo’s
 
TFR is set to be 1.43 i.e.0.08 higher than Japanese standard value of 1.35 in 2000.
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札幌市の少子化：人口学的特徴・社会経済的背景・政策的対応可能性
くなる傾向がある）．なお，ここで行っている社会経済要因
の重回帰分析の詳細については原（2005)??を参照のこと．
⑶ シミュレーションモデルの詳細については，原（2007)??
の基盤研究C⑵研究成果報告書を参照のこと．
⑷ データの出典：全国と北海道は1960年から2005年まで
北海道（2000)???，東京都は1960年から2001年まで東京都
健康局（2003)???，2002年から2006年までは東京都福祉保
健局（2007)???，札幌市は1960，1965，1970，1975-2005年
まで札幌市保健所（2007)???．また2006年の全国，北海道，
東京都は，厚生労働省大臣官房統計情報部（2000)???，札幌
市は，札幌市こども未来局（2007)???による．なお，格差は，
各年次の全国値で，各地域の合計特殊出生率を除し，全国値
１に対する倍率として計算した．
⑸ ここでいう13大都市平均は各政令指定都市の数値（東京
は東京区部）を合算して政令都市全体を一つとして算出し
たものであり，個々の数値の平均ではない．なお，政令指定
都市の範囲は2000年国勢調査時のものであり，さいたま
市，千葉市，静岡市は含まない．
⑹ 図２の数値は，いずれも平成12年人口動態統計及び平成
12年国勢調査より算出．分母には日本人人口を用いた．な
お45歳以上は40-44歳に合算．全国値を１とした場合の格
差＝各地域の値÷全国値．要因分解の方法は（岡崎1993：
42-43)??による．
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